
















As for the modern economic activities, an international standard becomes more important.
Among international standards, a de facto standard achieved as the result of the market com-
petition came to take the greater part. However, recently a de jure standard attracts more
atfention, which is decided with an international organization for standardization. The United
States and EU countries are eager to obtain a de jure standard as an international standard.
However, Japan pays less attention to it, comparing with these counties. So, in this paper, it is
argued that what kind of policy is necessary to make Japanese technology to achieve a de jure
standard.
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機構(International Organization for Standardization: ISO) 、国際電気標準会議(Interna-
tional Electrotechnical Commission: IEC)などの標準化機関1)はかなり前から存在してい








































































欧州諸国については、イギリスのBS (British Standard)、ドイツのDIN (Deutsche
Normen)のように国ごとに国内標準を有しているが、 EUは市場統合をめざしており、自由
な物流の実現のために各国の国内標準の統合を進めている。その中心が、欧州標準化委員会
(European Committee for Standardization: CEN)及び欧州電気標準化委員会(European

























通り、両協定によって、 ISO、 IECの標準策定プロセスをCEN、 CENELECのそれに移管することが可能となり、















































































































































































































































一体的推進、 (診日本の国際規格提案のための環境整備、 ③産業界のISO、 IEC活動のフォロ
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